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EVALUATION OF THE METHYLENE BLUE VITAL 




!st Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Car&ATO ARAKI) 
In 1948, FEINDEL, ALLISON and ¥VEDDELL”reported the methylene blue vital 
staining of the central nervous s~＇stem by w町Y of the intravenous perfusion and 
suggested the usefulness of the technique. They stated that the degenerating 
nerve fiber tracts could easil~＇ be recognized macroscopically by their intense and 
metachromatic staining and that the finer morphological changes, such as blistering 
and fragmentation, of the degenerating axones were clearヤ demonstratedmicro-
scopically. In the present study the technique has been reexamined in detail. 
Forty seven rabbits, young and adult, weighing 0.32 to 3.66 kg were used in 
experiments. While in four of them no operation was done, remaining forty three 
underwent the follwing operations: Enucleation of one eye, subcortical undercutting 
of the frontal area, cortical excision, hemisection of the spinal cord, puncture in 
the midbrain etc. Sometimes two sorts of operation were performed in one and 
the same animal. The solution of the d~·e of 2.5 ＂~ . 2.0 ~：／o , 1.0% or 0.5子rrespecti-
vely was newly prepared in physiological saline or in 5% glucose solution in each 
experiment. The dye used was Methylenblau B extra (MERCK), Methylenblau f. 
med. Zwecke (MERCK) or Methylenum ・ caeruleum (Hi:icHsT). The dye solution was 
perfused into the marginal ear vein of rabbits at the rate of one to eight drops 
per minute for one to six hours and in various postoperative stages from two hours 
旬 seventyfive days after operation. Animals usually fel dead during or soon 
after this procedure. 
The brain was then removed and cut into slices less than 4 millimeters in 
thickness. The slices were immersed in 6% ammonium molybclatc physiological 
saline, and kept in the rel・rigeratorat oυC to 2°C for a period from four to twenty 
four hours. After thorough washing in several changes of chilled physiological 
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saline, they were placed in 10% neutral formalin for three to five days. Serial 
sections, made from frozen or celloidin中araffinembedded tissue blocks, were sub-
jected to microscopic studies. 
Gross appearances: Appearances of the normal brain were entirely in accord 
with FEINDEL’s description. On removal of the calvarium the surface of the brain 
was usually pale blue but gradually darkened on exposure to air, until at last the 
entire brain became deep blue in colour. Adequate immersion in molybdate ammo-
nium solution brought about a more even blueing of the dye throughout the entire 
block of tissue. Grey matter was stained more deeply than white matter, so that 
normal fiber tracts, such as the internal capsule, the corpus callosum and the crus 
cerebri, remained pale (Fig. 6). Contrary to the description of FEINDEL and others, 
the dense and metachromatic staining of the degenerating fiber tracts, permitting 
the macroscopic identi白cationof the tract, could not at al be demonstrated. In 
only eight out of twenty two rabbits with unilateral eyes enucleated one to seventy 
'five days previously, the intense staining of the optic tract一一moreintense on the 
side of the operation-could be recognized. But even the most striking di町erencein 
the staining intensitJァonboth sides was no more than that shown in Fig. 7. No 
particularly intense or metachromatic staining could be found in the brains of 
rabbits which underwent operations other than the enucleation of the eye. 
Histological features: Staining of normal neural elements was nearly in 
accord with findings of FEINDEL and others (only that nerve fibers, it seemed, were 
stained more clearly than in their illustrations). Features of degenerating nerve 
fibers were, however, much unlike their description. The most striking feature 
on microscopic examination was the staining of cel bodies and their processes, also 
normal nerve fibers being more or les stained in most regions. Nerve cels in the 
cerebral cortex could easily be stained together with their long dendrites (Fig. 17). 
Thick dendrites of PuRKINJE cels in the cerebellar cortex were characteristically 
stained (Fig. 20). As nerve cels in regions other than the cerebral and the 
cerebellar cortex were also relatively well stained, various nuclei of the brain stem 
or cerebellar nuclei could be recognized. Normal nerve fibers were stained with some 
difficulty in most regions, but fairly well in some regions, such as the midbrain, 
the pons, the medulla oblongata etc. Metachromasia, fragmentation, vesiculation etc., 
which were considered as the characteristics of degenerating nerve fibers by FEINDEL 
and others, could be found in thirteen out of forty three brains. They were found 
more or les (i) in the lateral geniculate bodies on both sides and in the optic 
fascicle on the side of the eye enucleated, (i) in the cerebral cortex following the 
subcortical undercutting and (ii) in the spinal cord near the wound of spinal 
hemisection (Fig. 8, 9, 26). But if a fairly large number of degenerating nerve 
fibers were to be found, they had to be carefully looked for in the areas where the 
degenerating nerve bundles were anatomically expected to be present, a fact widely 
differing from the description of FmNDEL and others that the course of degenerating 
nen℃ bundles could be recognized even under lmトpowermagnification （×25) owing 
to its metachromatic staining. Furthermore as FEINDEL and others admitted, aber-
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rant degenerating fibers were found in the regions entirely unrelated to the area of 
lesion, e. g. in the cerebral subcortex, the optic radiation, the ventral spinocerebellar 
tract, the cerebellar white matter and in the adjacent portion of the oculomotor 
nucleus in case of the enucleation of one eye (Fig. 28). 
Table 1 indicates the number of the brains showing various grades of staining; 
i.e. from grade O to 4 according to the criteria given by HELLER and others1n. 
Neural elements were usually stained in les number by this technique than by 
routine staining methods. 
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The body weight and the age of the animals had nothing to do with the 
stainability of the brain. The grade of staining became better with the increase 
in per kg dosage of the d≫e and the duration of perfusion. However, the staining 
of the central nervous 町市ternb~・ this technique did not exceed be：＼・onda certain 
limit, thus there being no instance of the grade 4. In addition it was di百icultto 
obtain good resull<> constantly in al cases. FEINDEL and others recommended the 
use of a small quantity of highly concentrated (2.5%) solution to avoid the deve-
lopment of cerebral edema. From my experiences, as the dye solution of lower 
concentration (0.5%) gave the better stain in most cases without accompanying 
marked evidences of cerebral edema, I preferred the use of 0.5% solution. 
So-called aberrant degenerating nerve fibers of FEINDEL et al were found more 
extensively as compared with their description, and even in the normal intact brains 
of rabbits. FEINDEL and others ascribed the appearance of aberrant degenerating 
fibers to the toxic effect of methylene blue on neural elements. However, consider-
ing their frequent appearance in the superficial layer of the brain, laboratory pro-
cedures, such as the fixation of dye, the dehydration of specimen etc., must play 
some role. The difficulty of differentiaing truly degenerating fibers from aberrant 
ones diminishes the value of this technique in the experimental studies of the 
central nervous system. Although nerve fibers with marked morphological changes 
tended to show the metachromatic staining, there were not infreqt淀川lymetachro-
matic fibers without morphological changes. And sometimes it was seen that orie 
and the same nerve fiber was stained blue in one part and purple in the other. 
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Deformed fibers lacking metachromasia could also be ・found. These facts may 
reveal the unreliability of the metachomatic staining as an evidence of degeneration. 
Deformations of fibers are more important in recognizing the degeneration. 
Recently 'WEDDELL and FALLIE明 suggestedthe use of hyaluronidase to improve 
the stainability in the local injection method of methylene blue. However, the use 
of hyaluronidase in various ways (Table 2) in combination with the intravenous 
perfusion of methylene blue brought no improvement in the staining results. 
Table 2 The use of hyaluronidase 
1) Injection into the cerebellomedullar cistern 
2) Injection into the carotid arteries on both sides 
3) Injection into the cerebral substance 
4) Application to the surface of the brain 
5) Letting soak into the tissue blocks before the fixation of dye 
6) Admixture with the dye fixative 
Conclusion 
Contrary to the suggestion of FEINDEL and others, it must be concluded that 
this technique is or will be b~· no means an excellent method of staining in experi-


















1886年に Ehrlich•lがメチレン青を用いて，神経系 2) i) 局所にメチレン青を注射して染色を行う方
の生体染色を行って以来，多数の研究者が種々の方法 法（福田町・Feindelet al.0l ・ Pallie et aI."J ・ Pi-
で，生体染色的乃至は超生体染色的にメチレン青を応 rozynski et al.2~l ・ Wedde!FHl ・.Weddell et al.初
用して，神経系に関する多くの業績を残している事は WJ37JWoollard et a!Yl), 
Dogie Pl及びKiyonoet al.14lが綜説している如くで i）局所p 例えば結膜褒にメチレン背を注入して
ある． 角膜等の神経線維を染色する方法〔Weddellet al.羽〉）．
以来今日に至るもメチレン背は引き続き神経系の研 3) 動脈系より色素を注入して，その配下領域の組
究に盛んに用いられているが， 1947年に Feindelet 織中の神経を染色する方法（中島日〉・Pallieet avn 
aI.r.Jが神経系の生体染色に新らしい方法としてメチレ ・Schabadasch~r.m】~S） ~!I）・田内町＼
ン青静脈内点滴注入法（intravenousdrip technique, 4) 静脈から色素を点滴でなく，一気に注入してP
continuous intravenous perfusion）を導入するま 皮膚中の神経を染色する方法（Clarket al.町．






：［ 体 重l手 出i注入 ｜ ［組織術 I 肉眼的所見呑号 重入当J量g注入時間 染色度｜ 変性神経線維
R. 1 合 1.20kg 左側眼球易日出 6日 0.05 g 5分 Feindelの変性所 。 （ー〕見を認めず
R. 4 合 1.18 / 
右睡中左倒断Z側F阻限J中P畏· ~ 涼創出 11日 0.38 グ 120// ， 2 （ー ）R. 12 合 2.73グ 心灰白賀昏 30日 0.21 / 60// ， 1 （ー〕
R. 14 合 2.8 / 球易リ出 16日 0.51 / 122// // 2 ロポト ミ少ー（ー施数） 行i左側ロボト ミー 皮質下に
R. 15 合 2.34 / 左側眼球刻出 29日 0.13 / 22グ
左側ロボト ミー
// 
R. 18 ♀ 3.08 / 皮質切除 24日 0.15 / 37グ ， 2 （ー）
R. 24 合 2.60 / 右側皮質切除 29日 0.19 グ 55// ， 2 （一）
R. 25 合 2.98 / 右側皮質切除 69日 0.22 / 38// ， 2 （一）
R. 28 合 2.32グ 右側皮質切除 34日 0.54 / 85グ // 3 
中脳中心灰白質E
数
R. 29 合 2.12グ 右側皮質切除 35日 0.26 グ 43// // 2 （ー ）
R. 30 合 2.32 / 右側皮質切除 32日 0.58 / 82/ // 2 （ー）
R. 43 合 3.66 / 右側tu~球易II出 20日 0.34 / 138// // 2 左側視床に僅少
左側大腿神経出切断
R. 4l 合 2.92 / 右側眼球別 21日 0.001 / 8// ’F 。
R. 45 会 2.72グ {i側I民球創出 21日 0.64 / 129グ // 2 左側前両頭側部皮質ー少 上丘に4
R. 46 合 2.48/ 左側皮質切除 33日 0.58 / 238グ ｜ // 2 （ー ）
R. 47 ♀ 2.20 / 左側皮質切除 25日 0.57 / 195グ // 3 （ー）
R. 48 ♀ 2.72 / 左側限球創出 21日 0.28 / 157グ 左側視来梢々青紫 2 両側上丘に少数
R. 49 ♀ 2.00 / 左側眼球別出 25日 0.13 グ 65// ？色I側ein視de来I~の庭染変性所
R. 50 合 2.24グ 左側眼球刻出 21日 0.05 / 10グ 見を認めず 〔ー）
R. 52 合 1.98/ 左側眼球別出 1日 0.14 / 39// ， 2 （一）
R. 53 合 1.98グ 左側限球別出 3日 0.23 / 45/ グ 1 （一〕
R. 54 合 2.02/ 左側眼球劉出 5日 0.60 / 103グ 左側視京消太 濃々粉染々 3 前脊髄小脳路中i
R. 55 合 2.32グ 左側眼球別出 10日 0.22 グ 67 / 濃左側染視視束 く 2 
R. 56 合 2.40グ 左側眼球別出 14日 0.45 / 1251 束濃‘染 ~ 手明器暗官tj＼~に~守中jI R. 57 ♀ 2凪 F 左側眼球刻出 19日 0.59 / 132// 左側視束太く性濃所染
R. 58 ♀ 2.72 / 左側眼球別出 75日 0.26 / 43// 
Feindelの変
見を認めず
R. 73 ♀ 0.32 II 左側皮質下切磁 2時間 0.31 / 3// /I 1 (-) 
R. 75 会 0.54/ 右側皮質下切離 2時間 0.35 / 35// // 2 大脳皮質に僅少
R. 77 早 0.54II 右側皮質下切離 1日 0.77 / 60グ I/ 2 大脳皮質に多数
R. 78 合 0.68II 右側皮質下切麓 3日 0.23 I/ 181/ 〆／ 2 （一）
R. 90 合 0.58/ 胸髄左側半切 7日 0.38 / 5711 ， 2 
切体断断部交上方（ー左）右側tR. 92 平 0.72II 胸髄左側半切 14日 0.51 II 143/ II 2 錐 叉方上方 i
R. 93 平 0.98/ 胸髄左側半切 21日 0.26 / 45/ " 2 切 下 左 l
R. 94 合 1.30/I 胸髄左側半切 73日 0.23 I/ 145/I ， 3 ( -) 
R.101 会 0.62グ 胸髄右側半切 3日 O.Ql I/ 811 ， （ー）
R.104 ♀ 0.82グ 1旬髄右側半切 1日 0.23 グ 15511 ， 3 〔ー ）
R.112合 0.45/I 1日 0.60 /I 971/ ， 3 （一）
R.113合 0.50グ 5日 0.04 / 1511 ， 。 （ー 〕
R.114♀ 0.56 II 5日 0.36 /I 91グ 右側視束濃染 2 視束交叉部に僅J
R.115会 0.66ti 14日 0.49 I/ 255// 右側筏束梢々濃染 3 左側外側膝状休I



















































































































































































































R.16 i.!f 2批 g＼左側限財I］出
R.20 I♀ 2.66グ

























R.76 I会I0.38 II 
R.31 I創 1.54グ
R.32 I♀I 1.38 II 
R.60 I合I2.16グ
R.62 I合： 2.12 II 
R.68 I合I2.24 II 
R.74 I♀I o.zgグ
R.84 I♀I 1.94 II 
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処置としての手術を行わずp 残り43頭に眼球刻出（22 犬：体重 2.0～8.6kgの幼若又は成熟雌雄の犬7頭
例）＇皮質切除（ 8例入前頭領域の皮質下切離（9例）' を用いp 何れも静脈内点滴注入法によって色素を投与
胸髄半側切断（6例）＇腰髄半側切断（ 2例），ロポト した. 1顕には何も手術をせずp 他の6頭には腰髄内
ミー （2例〉，大腿神経切断（ 1例），中脳中心灰白質 ニコチン注射（O.Qlccの原液又は3倍液） (4例）' 
昏睡穿刺（ 1例）等の手術を単独に又は2種を組み合 延髄錐体路切断（ 1伊tl）＇皮質下切離（ 1例）を行った
わせて施行した（第1表）． 腹腔内注入法を行った16 （第3表）．
頭の中＇ 7頭には手術をせずp 残り 9頭に眼球刻出 マウス・体重 22.0～25.lgの成熟雌雄のマウス 8頭
(6例）＇大腿神経切断（ 4例），皮質切除（ 1例） ' を用い，何等の手術をも行わずP 腹腔内注入法によっ
皮質下切緩（ 1例）＇関頭（ 1例）を単独に又は2種 て色素を投与した（第4表）．
を組み合わせて行った（第2表）．
第3表犬の手術及び所見 すべて静脈内点滴注入法による
:1・:1体重｜ 手 術 ？特色「隆寺量｜注入時間肉眼的所見 i色度｜変性神経線維
D. 1 合 4.1kg 手術せず 0.28 g 問分 IFeindelifJ変性所！ （ー〉見を認めず
D. 3 合 2.0 / 右側皮質下切離 20日 0.18 / 117 / // 
左部側に世慨少〈が〉切断D. 4 合 2.4 / 左側延髄錐体路切断 21日 。目17 / 193// ， 2 
D. 6 ♀ 3.0 / 腰髄内ニコチン注射 34日 I0.21 / 365// // 1 
D. 9 合 5.5 / 腰髄内ニコチン注射 8日 0.25 / 225// // （一）
D.10 ♀ 6.2 グ 腰髄内ニコチン注射 15日 0.20 / 265// // （ー）
D.11 合 8.6 / 腰髄内ニコチン注射 3日 0.34 / 480// // （一）
第4表 マウスの所見ーーすべて腹腔内注入法による
:1:体重｜手 ｜肉眼的所見！一一術 1色素注入｜ ！組織学的所見？警齢程雫量注入時間l l染色度｜ 変性神経線維
M. 2 ♀ 22.0 g 手術せず 0.56 g 120分 Feindelの変性所 （一）見を認めず
M. 4 合 25.1 / // 0.25 / 128// // 2 （ー〕
M. 5 合 22.0 / // 0.28 / 120// // 1 （ー）
M.11 合 22.0 / // 0.77 / 28// ， （ー）
M.12 合 25.0 / // 1.20 / 210// I/ 1 （ー）
M.13 合 20.0 / ， 0.85 / 49// // 1 （ー）
:.1.14 ♀ 25.0 / // ， （ー）
M.15 ♀ 22.0 / // 0.77 / 68// h' （ー）
第2節色素の注射
色素液調製：色素にはメチレン青B-extra(Merck) 

















































































































































ボp 部（立によっては， Ji!Pち中脳 ・橋・延髄などではか
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1. 尾状核 15. 赤核 29. 球状核
2. レンズ核被殻 16. エーヂンゲ lj,F ウエストフアール核 30. 室頂核
3. レンズ核淡蒼部 17. 網様綾 31. ダイテルス核
4. 前降 18. 動m~神経核 32. 崎牛神経背側核
5. 屑桃核 19. 脚閲核 33. 踊牛神経腹側核
6. 手綱核 20. 下丘核 34. 顔面神経核
7. 視床前核 21. 滑車神経核 35. 孤束核
8. 視床背内側核 22. 橋核 36. オリプ核
9. 視床腹内側核 23. 外側繊帯核 37. 背核
10. 視床外側骸 24. 縫線腹側核 38. 迷走神経背側核
1. 外側膝状体核 25. 三叉神経起始核 39. 舌下神経核
12. 上丘核 26. 三叉神経終止核 40. 疑核
13. 内側膝状体核 27. 歯状核 41. 副神経核
14. 黒核 28. 栓状核 42. 前佐
に迷在性変性神経線維を認めている．叉形態的変化を (Fig. 31). 
伴わないで， Jタクロマジーのみを示す神経線維も存 線維分岐及び結節形成：変性又は正常神経線維の側
在するが，之は正常神経線維と考えられる（Fig.30). 副枝及び分岐部を著明に認め得る事もありp 分岐部に





























ち Methylenblauf. med. Zwecke (Merck), 
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・f) 色素液のpH Schabadasch-''J ・;1＂弓〕＇？9〕は特定の
組織中の神経を染色するには一定の至適pl-!があると
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5) 色素波の温度 Helleret al.1lは体温を推奨
し， Nelemanset al.＇＂）は室温 (15～21℃）でもよい
といっているが，静脈内点滴注入法では動物に与える
障害を減らす意味も 休混に一致させる事が望まし
い.Feindel et al. •l は色素液を緩徐に注入する事で
比の条件は充たされるとしている．
6) 色素液の組成 Schabadasch，均o：；片山JHeller 
et al.'1l Nelemans et al.mlは夫々独自の考えによる
色素液の処方を推奨しているがp 此の点に関しては検
討しなかった．
71 色素波調製の時期 Heller et al.mは調製後
3～4日を経た溶液はメチレン青がアヅール A,B,C
等に変換して染色性が低下するから使用すべきでない





8> 色素：疫の酸素附加 Heller et al.'llNelemans 



























































































































左 ！ 融（時時間｜漆透部の厚さi間） (mm) 右 ｜ 覆（演時時間間） ｜覆透（！部nmの）厚さi 説時法時間 （忌］豆ョ；のHノーさ（間 1 Imm) 
② 2 全 ① ⑤ J とy主E• 全
③ 3 全 ④ ⑮ 40 完 全
⑦ 10 2mm ⑥ 7 ⑪ 己O フロ 会主



















無意味である. Feindel et al.町が指摘するま口く，モ 定を計った.RPち生理的食塩水lOOcc.モリブデン酸ア
リプデン酸アンモンは組織中に漆透しにくいのみなら ンモン 6.0g・重クロ｛ム酸カリ 1.0g. 此の結果得た




織内色素の固定を計る為に Hineset al.12)はモリプ Feindel et al.めが指示しているフォルマリン固定
デン酸アンモン液の血管内濯流を行ってP 骨飴筋の神 期間3日以内と云うのは梢々短か過ぎると思われるの
第6表モリプデン酸アンモン毒性試験
8%モリブデン注酸 ｜  湖時間後死亡までの モリブデ量ン酸アン 休ア重1kg当モリプ体重（g) アンモン腹腔内 （分） モン注射 (g) ン酸アンモン（g注） 番号 射量 (cc) 射量
M6 21 0.5 4 0.040 1.90 
M7 21 1.0 6 0.080 3.81 
MB 28 1.0 5 0.080 2.86 
M9 20 0.1 生存持 0.008 0.40 
MIO 29 0.2 13 0.016 0.80 
省 120分生存後0.2cc.(O.O 16g）追加注射して 5分で死亡
第T表色素固定液瀦流実験
IJt庄日体 重 I ~空竺：り~L~竺旦土竺＿＿L竺一時国一旦竺－
R.123 I合｜ 1.7均｜ 静脈内点滴注入法 ｜ 瀦 流 法 I ; ! ~~~；ご喜善
I I I I I オ マリン海流
R.124 ｜合 1 M が ｜ 静脈内点滴注入法 ｜ 湘 流 法 ｜ フ：ルマリン浸漬





























































































動物詩｜性別｜体重 ｜組 織｜固定期間 ！ 脱 水 法 組織標本作製法
脱迅水速時脱間4水時法間
パラフィン包埋
右半脳 3日 ヘマト キシリン ・エオジン染色
R. 88 ｜♀ I 2.18kg I 
左半脳 7日 普脱水通期脱間6水日法間 パラフィン包リ埋ンヘマ トキシ ・エオジン染色
右半脳 3日 脱迅水速時脱間4水時法間 パラフィン包リ埋ンヘマ トキシ ・エオジン染色
R. 89 l合 I2.okg I 
左半脳 7日 普脱水通期脱間6水日法間 パラフィン包リ主ン主へ7 トキシ ．エオジン染色
3) パラフィン包埋法及び、ソエロイヂン・パラフィ

























たにも拘らずP 変性神経線維については， Feindelet 
al.勺の収めた結果と比較して非常に不満足な所見を
得たのみであった．



























































del et al.めは認めていないがp Feindel et al.は正
常神経線維は原則的に染色されないとしての観察であ
りp 著者は正常神経線維も原則的に染色可能とする見










書物番号p 性量l ヒアルロニダーゼ使用法 ｜ ヒアルロニダーゼ使用後の処置問切片作製法
R.70合 1放血誓死後盟主易日出，5片に薄切スrz.?_?::110%フォルマりンで固定（ 1週間〉躍麓切片2.0k~o 15000.1¥位を密蟹した20ccの生理的食塩水に氷｜ 隊法
邑 ｜室中で30分間i漬 ｜ 
R.71合 ｜後頭下~恕を行い髄液 1.0cc 排除後スプラグ｜スプラクター注入後10時間で放血教護潜切片
2.06k~ ｜ター 5000単位を溶解した 1.0ccの生理的食塩｜死p 脳を別出しp 問フォルマリペ銀法
g 11<.を大槽内に注入 ｜で固定（ 1週間） ｜ 
R.72合｜スプラグター5000単位を溶解した 0.5ccの生，20分後放血致死p 脳を創出＇ 10%フ｜凍結切片
~iz"k~ I理的食塩水を前頭部の脳実質中に注射 ｜オルマリンも固定（1週間） ｜鍍銀法
示~i両側の外頚動脈結整後スプラクタ－2500単位l両側頚動脈問吟了後20分で放血致｜凍結切片
.34k;f iを溶解した 5ccの生理的食塩水を左頚動脈よ｜死p 脳を刻量品子10%フォルマリン｜鍍銀法
g ｜り注射＇ 20分後右頚動脈より同様処置を行う｜で固定（ 1週間） ｜ 
断頭部関頭J夜麗iを闘きミヲラクター5000単：so分後放血致死p 脳易日出＇ 10%フォl凍結切片
R.86合 陛を溶解した 1.0ccの生理的食塩水に浸潰し1ルマリン固定（ I週間） ｜鍍銀法
2.20kg hガーゼの小片を脳表面におきF 10分間に101 I 
） 固窒里L阜膚縫合 ~ I 
R.79早 両側の外繭脈融後五プラグター2500判スプラクター注射終了後1時両市ツェロイジン・
.04k: 1を溶解した 5ccの生理寝食塩水を左頚動脈げレン青静脈内点滴注入開始 ｜パラフィン包埋
g lり注射＇ 2Q全箆主頚動脈より同様処置を行引 ｜染色度3i後頭す穿扇jを行い，髄夜l.Occ排除後スプラ｜スプラクター注入後10持面でメチレ｜ヴエロイヂ／－：－~；＿Sn~ ♀ ｜クター 5000単位を溶解した 1.0ccの生理的食｜ン青静脈内点滴主主入開始 ！パラフィン包埋





R.82合 ｜位を溶解した 1.0ccの生理的食塩水に漫潰し｜始 iパラフィン包担
1.9Zkg lたガーゼの小片を脳表面におき10分間に 5回l ｜染色度2
） ｜変更p皮膚金一 ｜ ｜ 
R.83合 同ロ清新高滴注入後脳易1出＇ 4片』こ｜色素固定を通常方法で行う ケコワン・
2.0kg省 ｜薄切スプラクター5000単位を溶解した ZOccI iハノノ 1／包埋
｜の生理的食塩水に氷室中で30分間浸潰 ｜ ｜染色度3
一一 一一~7再；；背静脈丙馬両主入後脳刻出，薄切後 10%フオル長官下生理的食J1.\1.k~画ツェロ Jヂy-:-
.84♀ tスプラクター5000単位を溶解した 60cc の6［定（生理的食J盆水で洗蔽後j ［パラフィン包埋



























体 重 l脳 重
家潮崎君、】 173～194 1 (100) (0.51～0.58) 
石黒門〉 100 0.35～0.42 
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附図説明
Fig. 14：崎牛神経背側核中の神経細胞（x400). Fig. 28：前頭部大脳皮質下の迷在性の変性神経線維
Fig. 15：橋核中の神経細胞．細胞原形質及び突起中 (x400). 
に小額粒が撒布されている（x900). Fig.29：小脳内変性神経線維．軸索の遊離球の状態
Fig・. 16：前脊髄小脳路中の神経線維（×400). が認められる（x400).
Fig. 17：前頭部大脳皮質．樹状突起が著明に染色さ Fig. 30：ダイテルス核中の神経線維．斜めに走る線
れている（xlOO). 維は殆んど形態的変化を示さぬがp メタクロマジー
Fig・. 18：動眼神経核附近（x 100). を呈している（×100).
Fig・. 19：中脳神経線維束（xlOO). Fig.31：腰髄内の単一変性神経線維．メタクロマジ－
Fig・. 20：プルキンエ細胞（×400). を示さず（x 400). 
Fig. 21：脊儲前住細胞（×100). Fig. 32：視床内変性神経線維．分岐部に結節形成あ
Fig.盟：橋の正常神経線維（xlOO). り（x 400). 
Fig. 23：橋の正常神経線維．小頼粒が撤布されてい Fig・. 33：側脳室壁の脳室上衣細胞．単極性の突起が
る.Ranvierの絞輪（↑）が右方に認められる（× 脳実質中にのぴて分枝している（×400).
400), Fig・. 34 ：第4脳室脈絡叢（×200).
Fig. 24：橋内の波状の外観を呈する神経線維 （× Fig・. 35：モリブデン酸アンモンの組織プロック内漆
400). 透不良例．橋の中心部は著色していない．凍結切片
Fig. 25：卵円形膨隆のある神経線維（橋）．中央に線維 30μ. 
の分岐が認められ，分岐部に結節形成がある（x 400) Fig・. 36：色素固定液瀦流実験を行った家兎の硬膜仲
Fig. 26：眼球別出後48日目の反対側外側膝状休中の 展標本．所々にmt管破綻像を認める（×100).










Fig. 8：眼球刻出後21日目の易USGlL：：.三中の変性祈l花線維，空胞化及びメタクロマジーを認める（x 400) 
Fig. 9：眼球別出後48日目の反対側土三近傍V)変性liJ!抗議維．遊離球の状態になってもメタクロマジーを認める
( x 400). 
Fig. 10：中脳正常神経線維束（x 400). 
Fig. 11：橋の神経細胞．即、%質汚；こ青い小頼粒が撒布されている（x 400〕．
Fig. 12 硬膜の単一有髄裕信ぷ：j',ift.髄鞘は淡染し Ranvierの絞輪は浪染す（x』00I. 
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